Figure 15
An account book of the Peterloo Relief Fund, recording payments made to persons injured in the Massacre of 16 August 1819. English MS 172, opening 32. social and economic history of Lancashire, and includes material relating to the Peterloo Massacre.
The great social campaigns of the nineteenth and early twentieth centuries, such as the abolition of slavery, factory reform and the emancipation of women, are documented in the Raymond English Anti-Slavery Collection, Records of the Accrington Conservative Club, Lancashire. These include general and executive committee minute books; minute books of specific committees such as the municipal, political, entertainment and financial committees; subscription and visitors books; newspaper cuttings books; and miscellaneous papers such as brochures, programmes, photographs and documents relating to General Elections.
Finding aids: unpublished handlist.
Papers of the Agecroft Rowing Club
Date range: 1864-1980.
Agecroft Rowing Club was founded in 1861 to encourage the sport of rowing on the River Irwell near Manchester. The Club held regattas and participated in events organized by other clubs, but it was primarily a social club for rowing enthusiasts. Records include minute books, correspondence files, log books and regatta notes. The collection is rich in photographs, not just of Club members and of rowing activities on the Irwell, but also of the social aspects of the Club. A series of travel journals records one member's journeys in Europe between 1900 and 1938, profusely illustrated with photographs.
Finding aids: unpublished catalogue. Records include minute books of the Club's many committees, financial papers, membership records, records relating to the building, cuttings books and a photograph album. As well as illuminating the history of the Club, the collection has wide significance for studies of nineteenth-century radicalism and the history of the Liberal movement in Manchester.
Aladin Papers

Papers of the Fielden Brothers
Finding aids: unpublished catalogue.
Newbold Papers
Date range: c. were provided for hundreds of poor children and their families, while their spiritual and recreational needs were also attended to: church services and Sunday schools were held, and in 1897 a holiday camp was built at St Anne's on Sea near Blackpool. The Wood Street Mission is a registered charity which continues to provide services to the community, with particular emphasis on mitigating the effects of poverty and deprivation on children, young people and their families in the Manchester and Salford areas.
The archive comprises minute books, annual reports, cuttings books, account books, registers of donors and recipients of charity, wages books and other employment records, visitors books, diaries and photographs. The collection constitutes a vital record of the social history of Manchester and Salford, with particular emphasis on poverty and social deprivation, and on efforts to alleviate them.
Access: by written permission of the director of Wood Street Mission; confidential material is subject to a 75-year closure from the date of its creation. (Manchester, 1986) .
County Histories Collection
items (dispersed).
The Library holds a fine collection of eighteenth-and nineteenthcentury county histories, which are an important source for studies of local history and topography, antiquities, agriculture and commerce, the aristocracy and gentry, ecclesiastical history, and genealogy. Printed in the Ycarc i Location: JRULM (Main Library and a small amount at Deansgate).
French Revolution Collection
40,000 items.
Acknowledged to be one of the finest collections of newspapers, periodicals and books published at the time of the French Revolution and up to the restoration of the Bourbons, it includes 15,000 proclamations, broadsides and bulletins as well as contemporary periodicals and newspapers (over 1,000 titles). The original folio edition ofMoniteur (1789-1815) is present, together with an almost complete set of the Bulletin de la Convention Nationale (1792-95), more complete, in fact, than the set available at the Bibliotheque Nationale. The broadsides and proclamations are for the most part mounted in over 100 folio binders, and range in date from 1789 to 1871. There are substantial runs of laws and decrees, with much critical and biographical material. . / AORESSE D£ LA CONVENTION NATIONALE
AU PEUPLE FRANQOIS.
ClT'S*E,NS*' ' J * .* LE tyran n'eft pins ; depais long-temps rej *cni*|<fes' viflimes dom It gnerre & les divifions inteftinei ont courcrt la France & 1'Europe , proteftoieiir. haucement contie fon exigence : il it fubi fa peine , & le peupie n'a fait entendre que d« acclamations pour la republique & pour la liberte*.
Nous avons eu a cambattre des prejuges mveteres & U fupemition. des. fiecles pour la toyaute. Des incertitudes 'involontaires , des inquietudes inevitables ac; ompagnenr toujours les grands changemens fit Ics revolutions aufli prtfondes que U ndtre. Cette cnfe politique nous a touca-coup enviroones de contradictions & d'orages.
Cependant Ics diverfe* opinions out eu des motifs honorable*, Des/fenrimens d'nuraanue, des idecs plat on raoins valles & politicoes, Acs craimei plus ou moins jji fonries Air 1'ettndue des pouvoirs des reprffentans, ont pudiviferquelqu« mftans lei efprits :m<>is4a caufeaceffe, L:s m ad£t out difpani: le refpeft poor ta liberti dei opinions d<m faire oublier ces fccnes orageufes j U ne rcfle plus que. le'bien qu'elles ont pr*du: t par U mort da tyran & de U tyrannic t & ce jugeraem appartienr tout tnriei a chacun de ODQI , comme il apparciem a toute U nation.
La Conveocion nationale & le peuplc Francois ne doiveitt plus avoir qu'un Tncme dprit, qu'uo mime fentiment , celui de la lilwttd & dc la fnternit* civique.
C'eft mainteuaat fur-tout que nons avons befoin de U paii dam I'imerienr de la republique , & de la furveillance la plus aftive fur les ennemis domeltiques de U libcrrc. fomais les circonftances ne farcnt plus impcneufcs pour exiger de tous les citoyens le lacrifice de leuts paffions & de tears opinions particulieres, fuc I'afte de jnftice nationals qui vi«nc d'ttrc executed Le Peuple Francois ne peat avoir aujourd'hui d'autre paffion que celle de la liberte.
PreVenons par notre onion 1'opprobre que donneroient 1 la republique naiflante les divifions iMeftinei. Preveuons par none patrioufme ces fecoufles terrible* ,cei mcnivemens aiuu-cbjqtie & difordonnis qot couvriroiem bientdt la France de troubles & d« rnalheurs, fi nos ennemis'du dehors qui les fumcnient, pouvoieot en profiler.
It n'eft plus temps de difputer; il faut agir, U faut c*es mcfures prowptes , efficaccs.
Les defpotes de 1'Europe ne peuvent ^ue forts que de nui dtvifioni; ili ont apptis en Argoae & a Gemmape qu'un foldat de la liberti vaat mieux que cent efcUves.
Qu'il difpatoiffe enfin ce nuige de royalifine trop longlemp* itendn fur nos t*tes ! U feroit aujourd'hui phu runeOe 11'cmptoi des graodo reflburce* nationales , qoe le fleau m&ne d'une nrrre univerfclle.
Que la f»a. & I'ob6fiance anx loix regnent dans not che» & dan* n<* eaaiwene*.
Cette attitude ferine & ulme des homines libret, tera pjlir les tyrans , centuplera \es forces de la nation , Ac ranimera notre con fiance dans t« penlleufes fonftions qoe roo* nons avez confines. Que les agitatettrs du people vote at l*ardr« public fe maintemr avec plus de f£v£ute , & let loix pins cheriex lorfqu'eUes font plus atraquen. La ville de Paris offre dans ce momeot tm Del excmple aux autret mrtiai de la re~pubu'que : elle eft tnnquillc.
C«pend*nt le crime n'z pa *tre entieremem furalyfc dans cette immenfe cite. Un attenut vient d'etre coomui for la fouverainece' natioaale. Un de vos reprifentaru a i:i aflafin^ pour avoir voti la mort da tyran, & fes colleguei font encore menace* pat les vils fupptm da defpori(*me. Lei tnfenfes ! dans leuri lerAeas impiei, iU prenneai le calme dit people pout le fommeil de la liberte. Ciioyen*, ce n'cft pas an homme feal qui a etc frappi, c'eitvotMiC m --** affaffifii, c'eft encore vou9t$e n'eft pac on depute1 fur la vie duquel les coups ont ettportes, c'eft fur la vie dela nation; c'eft fur la liberte* pubSque; c'eft fut la fouverai»et£ do peupie.
People Francois, fenfible & gene're.ux, raalgri les calomniei de tes ennemb! cVft dajii Ie recoeillcment de la douleur 8c de 1'indignation, flue t«s reprefentans te tranfmetrentles acceniplaintirsq«vienttent de retemir dans Ie temple de la fiberte. Nous te rtdiron* fes dernieres paroles) n, ellej fiuent, comme fa vie,coof»Ct«es a la liberte'.
J^j fuii faatftit ,*dtfoit-il ftn espirant, de vcrfer m9ft fang pour la fame. J'efpen ya'i/ /ervira 4 confslidtr ta l&mi V FcgAltU, & < fere retonown ftt eonomiOui, ta mort mime feraatUei la republiqae; ta mort eft une viflotre fur la ryrjQinie. « Le crime de Sextns > donna a Rome la liberte1 poUrique, celui de Papirtus. -lui donna la liberte" civile* Ce fut le deftin de cette » ville ( i ), que des crime* nouvcaux y confirraeteat » la libeite" que dei crimes atftaens lui avoieni procurce.
L'atrentat a Appius fur Virginie remit le peupfe'dans* cette horteur centre les tyftiai, que lui avoient donnee » 1« malfeeurs de Lucrece. » Les Francois fe fouvtcndront toojoars qae Ie defeafeut de la liberte iPtSplrV fous le fex afaJSa d ua icyalifte . la veille da jour oa ie tyran devote ermer fei forfaits fous le gliive des loti; dc U royauoMera de plus fort abolie.
Les> homines fibres repitetont a leur* dermcrs neveux t qu'au moment,oil 4ea,g£cUv*9&a'ef {upecAitieax tfonaoient aes regrets a uo tyran, 3s Ie rejouUfoient int^tieuieraent de I'aflaffinat d'un repriJeiLttat du peupie; Hi 1'ariftacrarie fera de plus fort abftoitie.' Tels to«t les featimens qai animent voi teprefentans; ill triompheroiK de tons lei obftwUs & dc rows lei crimes, cornice its out triompM de rant de pr,£jog&. Us j'occupent d« U s3reti de la republique; Us connoiTTent les caufes du dinuemcnt des armies,& les moyens prompts d'y reme'dter. La ftabihte de U fortune publiqae eft un objet conftnnt de leuts (ravaux; la fidllite des^eDgagemen* repofe fur la ioyaure* Frtnjoife: ils affer^uroni cette bafe du credit ruuonaL 11s ortt des Ie 21 feptembre, mefuri avec calme i'ctendue des devoirs & l*hn£0ttance des fonftiona que vous leur avez impofees , & tla ne les trahiront jamais. La liberte publique fen nwuuenue au pe>it de leur vie, & les lichcs confpirateurt apprcndtont k connoitre le courage des delegues du people. Deja ils ont pris det mefurei pour la prompte punition de ce crime de lirenation; Linexorable lot frappeta bienr6t Ie parricide, & donnera un nouvet cxemple a on efclaves des rots.
On nous menace d'une guerre generate; on cherche i femer la terreur dans la repubhque. Citoyens, vous 1'avei dtf]3 du > poor reponer la Servitude monarchique fur le territoite Francois, il faut y Ahraire la nation entiere; il taut renoncer a fa conqute, ou s'«itrendte i r^gncr fut des rutnes & des deTetf*.
Nous n'avons pas d'albis dassies court de I'Europe i ma is c'eft aux nations Ubres a fe faorer elles-m^mei. Une guerre faite avec lenteur & parctmoui^feroit incertainefiuumeufei la libene ne fait que des gnerra courtes & terrible*, & la liberte ne compte q«e des viftoires. Soyez deboat devant I'Europe itonnee. Vow avez pour toiitenir vos srroees & vot ftottes , un gage encore immenfe Air le territoire naoooal; vos ennemis o'ont que des emprunts & des ricbeffes pricaires: les reffonrce* d'une grande nation libre font inepuifables; les moyenj dei gouverntmens abfV>ln; font btemot epuifes. Queia nation ft live encore une foil toute entiere, & cei epfoflec ufe* du defpotifme, s'ecroulcront bientdt fur eax-*eniei.
C'rtE voas tons, citoyens,q_ui avez comrade1 pour vom, pout votre pofterite, I'obligauon denaintenif St de djieo<iie ie> (irons dc 1'hoBune. C'eft four TOBS, c'eft pour notre Cairne libene, que vos rtpr^fentans ont abdiqui la paix fit bravent tous les jours la mott. U paffion des Francois poor I'mdlpendance & Id loix* n'a-t-elle pac jofqua prefent rendu tous BOB fucces raciles! n'a-c-elle paa f&bitement peupie la terre de ces phalanges Rationales, de ces legions patnotiques qai fe font couvettet de triomphes depuis les Alpes jufqu aux Wrds do Rbin, & que ! victoire attend encore aux Pyrenees fir fur les men! Dlja, au bruit des hoftilites medities obfcur^mcnt par les gouvernemens Efpagnol & Aozloii, une ginereufe imu^ lation fe tnanifefte de touces parts ;les ports, les ville! mtriumefvont biiguer i'honneur de btea meriter de la patrie en lui offrant 1'ufsge de leurs > jifleaux, & totu les nurini ?ont .s'ctnprdTer de defend re le pavilion de k Ubette. C'eft det botds de la Mediterran^e & de 1'Ocean que partiront les plus grands exemples.Le commerce Francois qai lent les wantages d'une guerre ereA active , vou> attend avec des ricbellei iju'ii a recueillies dam des temps proves, 8cfej»ii(TeJuioctup6 oaguirei dei paifihlei fpeculaciom de I'mduftiie, root CUB annei pAr lei nnibles operations de U guerre.
QuereCl done ft dtoyc* qui ne voudroit pat cooptrei -, istpe, nous a la de/cofe de U re'publique i C'eft ki la cauf de-tout letTran^ob^ c'eft la caufe du genre burnaifl. En affiilani aux furrfratltei de MicJitl te Pc/eutr, no a\eHU tous jur* fur le tombeau de ce martyr dc I'opinh rtpublicaine,de fauver Jajiatriej 6ch partie(erar»uree.-Ct U que noui venons de depofer > pjr une reunion jufte ; necefftire, toutet ler rivalitij & routes lea dtJilaiei r^c ptoqueji c'efl-U que noui venons de ptomeme folemne lenient i la r^pubuque , de lui doiuier datu pen de jou use conlHcmion <le*fe fur ies droin irapreicripQblei di homines, une conftituilon aoSi libre que le peupie, n1 egale que k juftice, anffi fage que ta rtifon, S qai pone avec elle touj let troyens de ripater les imperfealoQi p, les OUios de ['experience, NOB , U a'aft plus poSble d'affigner dei bornei i U pro' ' pirit^ It «ux gtandts dctlinecj dola France»«lon qut I'jojrch' fer» par-toutconijjtiiuit, &qne leiennemli de t'ordre (troti par-tout combditm; que le cefped dctloix (era maioteoopai les autortteicoaftiruces; que le puriotiCne det irmtej fert egali par celui dei elc^dres, que lei reprdeDCant du peeple ne verrom pludam U re union de Icart voloDtc'iqae labdew i leurt maodao.
Noa, la r£pub!jque ne roanquera pas de dcfenreurt Si I Rome ua *mi de Ccfar parrint i exciter le peupie eo aunt dtvint lui U robeeiifanglaQteed'ua tyran, qae ne doitpii attendre Ja Convention pour la defcafe de Upairie,eod4-couvrant devant le peupie Frin^oii la bleflure (anglante 66 raortelle d'un de fes rcprefentans 1 Citoyeos, quand vokii irez rempUr lesflotrcj & fes armies de la republiqse , qoind vous vclerez aux combm conire lej dclavej d« rob, rappelez-vous U fermert beroifaue de Midiel Le PeUetier i fon dernier moment; fongee qull n'eft pas un de vos reprifcntans qui ne fob decenniad i fuivre fon exemple. Library, vol. 37 (1954-55), pp. 8-9; vol. 38 (1955-56), pp. 5-6; vol. 44 (1961-62) 
